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Observations sur un Aselle obscuricole de France: Proasellus

racovitzai n.sp. (Crustacea Isopoda Asellota)
par
Jean-Paul HENRY et Guy MAGNIEZ*

GENERALITES
La grotte du Goueil-di-Her (Arbas, Haute-Garonne, Biospeologica nO 1350), constitue un regard sur un important systeme hydrographique sou terrain encore
incompletement explore (Rouch, 1968, p. 71). La portion aval, seule visitable dans
les conditions normales, se termine sur un vaste plan d'eau formant vol1te
mouillante et barrant l'acces au cours de la riviere souterraine situee en amont
(Lescher-Moutoue et Gourbault, 1970). Des 1966, I'Asellote hypoge Stenasellus
virei hussoni avait ete observe sur Ie fond limoneux de la nappe d'eau (Magniez,
1968). En 1967, M.Cl.Bou captura un Asellide inconnu dans ce meme siphon, ce
qui incita l'un de nous (G.M.), accompagne de plusieurs membres du Laboratoire
souterrain de Moulis,aretourner prospector la cavite. Le 17 aol1t 1967, un lot tres
important de Stenaselles flit capture et avec eux se trouvaient II Aselles de taille
importante.
Ces Aselles etaient a peine pigmentes. Les yeux, tres petits (2-3 elements
dissocies), existaient chez tous les individus. Un examen sommaire avait alors
permis d'affirmer que l'espece dont ils se rapprochaient Ie plus etait la forme epigee
pigmentee-ocuIee du Portugal septentrional: Proasellus ibericus (Braga, 1946).
Depuis, pour la commodite, il nous etait arrive de designer ces Aselles sous Ie nom
de P. ibericus, en attendant de realiser une etude approfondie de cette forme.
(Magniez, 1969, 1970).
Or, grace a la description recente de nouvelles especes (P. solanasi Henry et
Magniez et P. coiffaiti Henry et Magniez en particulier), a la revision de l'ancien
genre Asellus Geoffroy (Henry et Magniez, 1970) et a I'amelioration des techniques
d'etude des pleopodes (Henry et Magniez, 1969), notre connaissance des Asellidae
s'est grandement amelioree. Le systeme souterrain du Goueil-di-Her venant d'etre
l'objet d'une etude hydrologique et ecologique extremement poussee (LescherMoutoue et Gourbault, 1970), un nombre important d' Aselles, en meilleur etat de
conservation, ont ete captures et nous ont Me confies par les deux auteurs que nous
remercions tres vivement de leur confiance. L'etude morphologique de la forme du
Goueil-di-Her a pu etre reprise en detail. Au meme titre que les Asellides de la
grotte de Sare (Proasellus coiffaiti Henry et Magniez), nous considerons ceux du
Goueil-di-Her comme une espece independante endemique. Malgre les nombreux
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travaux fondamentaux qu'il avait effectues sur les Asellidae et en particulier sur les
formes fran9aises, aucune espece de rancien Monde n'avait ete dediee jusqu'a
presen,c a E.G. Racovitza. Nous reparons cet oubli en appelant Proasellus racovitzai
n.sp. les Asel1es du Goueil-di-Her, en rappelant que Ie grand zoologiste roumain
avait tres largerrient contribue a l'exploration des grottes de cette region nordpyreneenne et me me de la cavite dont il est question ici. Type de l'espece: un d de
10,1 rom, collections du Laboratoire souterrain de Moulis.

DESCRIPTION SOMMAIRE DE PROASELLUS RACOVITZAI N.SP.
Lots captures: 8 d adultes de 6,6 a 10,1 mm et 9 d jeunes de 2,1 a 3,7 mm; la
differenciation des pleopodes sexuels semble s'effectuer pour des tailles comprises
entre 2 et 3 rom environ. 7 <;:> adultes a oostegites de repos genital, tailles de 5,1 a
7,5 rom. 5 <;:> a poche incuba trice vide de 6 a 7,5 mm. 3 <;:> ovigeres de 5,8, 6 et
6,4 rom. Celle de 6 mm (pI. photo 1/3) portait 33 embryons spheriques de 290 a
310 microns de diametre, taille comparable a celle de I'embryon au meme stade de
l'epige p. meridianus. 7 jeunes <;:> de 2 a 4,4 rom; les oostegites sont encore invisibles
dans cette categorie de tailles. 47 tres jeunes individus: ceux de 0,8 mm sont des
larves, encore mumes de leurs organes dorsaux et de leur cuticule embryonnaire, qui
ont ete prematurement expulsees du marsupium maternel; ceux de 1 a 1,4 mm sont
encore demums de pereiopodes VII; ceux de 1,5-1,6 mm portent des pereiopodes
VII rudiment aires et ceux de 1,9-1,9 rom ont des pereiopodes VII parfaits.
Aspect gemiral: Corps assez large et trapu, semblable a celui de l'espece epigee P.
meridian us ou a P. ibericus. Coefficient d'al1ongement de 3,5 environ, caracteristique des formes d'eau libre, alors que les interstitiel1es sont Ie plus souvent tres
longilignes (PI. photo. 1/4). Cephalon 1,5 fois plus large que long, avec une
concavite rostrale marquee. Lobes postmandibulaires saillants et limite du somite

PLANCHE!
1) Proasellus racovitzai n.sp. <;:> adulte de 6 mm du siphon de la grotte du Goueil di Her (Arbas,
Haute-Garonne); (N. Gourbault et F. Lescher-Moutoue leg.) Remarquer l'absence quasi-totale
de pigmentation sous-tegumentaire que certains individus conservent en partie. Les yeux,
presque punctiformes et pigmentes intensement sont presents. Les organes de Zenker sont tres
developpes dans Ie pereion et Ie pleotelson. Un amas de cellules de Zenker particulier se developpe
dorsalement dans la tete et Ie premier pereionite libre. On Ie retrouve chez Proasellus meridianus;
il pourrait etre caracteristique des Proasellus de cette lignee.
2) Un autre individu (de 7 mm environ) de la me me espece dans lequelles amas de cellules de
Zenker se developpent davantage, en particulier dans la capsule cephalique. Chez les espcces
epigees pigmentation tegumentaire intense, ces formations sont en grande partie masquees.
3) Une 9 ovigere de 6 mm de la meme espece, en vue ventrale. Les pereiopodes III VII ont ete
retires pour faciliter l'observation de la poche incubatrice.
4) Proasellus albigensis (Magniez, 1965). d adulte de 4,5 mm de la source de la Mouline du Go
(Albi, Tarn); (Cl. Bou leg.). Proasellus racovitzai presente une forme typique d'Asellide d'eau
libre (corps assez large, comme pour les especes epigees). On voit qu'une espece purement
interstitielle cst beaucoup plus grele et allongee. Noter en particulier les differences d'allongement du pleotelson et des uropodes.
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des maxillipedes visible. Chez Ie d, largeur maximale du corps au niveau des
pereionites V et VI (2,5 mm, alors qu'elle n'est que de 2,35 pour Ie VII et de 2,05
pour Ie pleotelson pour un d de 8,5 mm). Coxopodites visibles en vue tergale,
debordant lateralement les pereionites qui sont echancres. Pleonites libres I et II
etroits, en partie caches par la marge caudale du pereionite VII. Pleotelson
subcordiforme, legerement decroissant caudalement, aussi large que long, mais un
peu plus etroit que Ie pereionite VII. Pointe caudale bien marquee.
La plupart des individus, examines a l'oeil nu, pourraient passer pour totalement
depigmentes, car ils sont apparemment blancs et tous les organes de Zenker sont
parfaitement visibles par transparence. Toutefois, a la loupe binoculaire, un reseau
tres tenu de pigment sous-tegumentaire dorsal brun reste decelable. Quelques
individus, surtout des d, captures pres des resurgences sont d'ailleurs notablement
plus pigmentes. A l'oeil nu, ils semblent grisatres et sont donc tres semblables, du
point de vue de la pigmentation aux Proasellus meridianus provenant de stations
obscures (riviere souterraine de Padirac, sous-ecoulement de la Dordogne, par
exemple). P. racovitzai est donc une forme en 'etat instable de depigmentation'
(Vandel, 1964, p.482), comparable aux populations d'Asellus aquaticus cavernico/us de la Piuka souterraine (Slovenie). II serait interessant de disposer d'individus
vivants en nombre suffisant pour realiser des elevages en milieu eclaire afin d'en
etudier l'evolution chromatique.
Les yeux, punctiformes et pigmentes en brun, sont visibles sur to us les individus
(cf. photographies I et 2 de la pI. I). Ils ne font pas saillie, si bien que l'exuvie
anterieure de l'espece pourrait passer pour celle d'une forme anophtalme. Le plus
souvent, un ou deux amas pigmentaires et deux corneules tres reduites sont
presents, ce qui pourrait correspondre a un etat de regression oculaire assez
semblable au stade c defini par de Lattin (1939, fig. 2, p. 17) sur Asellus aquaticus
cavernico/us. On trouve ici un nouvel exemple confirmant la remarque de Vandel
(1964, p. 497): ' ... chez les cavernicoles, la disparition de la couleur du corps
precede regulierement celle des pigments oculaires ...'. II serait interessant de
pouvoir etudier egalement la sensibilite et les reactions de P. racovitzai a la lumiere.
Les organes de Zenker sont tres developpes, surtout chez les adultes. lis forment
des amas blanc-jaunatres dans tous les segments thoraciques ainsi que dans Ie
pleotelson. Chez quelques individus de grande taille, ils paraissent s'etendre plus ou
moins anarchiquement et envahir la cavite generale. On remarque en particulier la
presence d'un amas impair ferme occupant la partie medio-posterieure de la tete et
la partie medio-anterieure du pereionite I (photo.lII). Cet amas semble caractePLANCHE 1.
A
B
C
D
E

-

Extremite d'une antennule d'un d dc 9 mm; e = 100 microns.
Oostegite du maxillipede gauchc d'une" ovigerc dc 7,4 mm; c = 200 microns.
Pereiopode 1 d'un d de 8,7 mm; e = 400 microns.
La meme, d'une" de 6,7 mm; e = 200 microns.
Un pereiopode IV d'un d de 8,5 mm, appendice conforme cn crochet nuptial, e = 400
microns.
F - Marge later ale droite, en vue dorsale, du pereionite IV du memc, montrant Ie debordement du coxopodite; e = 400 microns.
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ristique de la lignee de P. meridianus, de meme qu 'un pont sternal entourant Ie
rectum et jQignant les organes de Zenker situes symetriquemcnt dans les portions
gauche et droite du pleotelson.
Appendices cephaliques: Caracteristiques du genre Proasellus. Antennules plus
courtes que la hampe de I'antenne. Leur hampe compte 4 articles et leur fouet
jusqu'a 15 articles chez les plus grands d. Dans ce cas, les 5 distaux portent chacun
une lame olfactive de 60 microns. Antennes atteignant 6,9 mm chez un d de 9 mm.
Hampe de 6 articles (2,6 mm) et fouet de 55 articles environ. Mandibules avec palpe
triarticule normales. Maxillules typiques avec lame interne a 5 tiges distales
subegales. Maxilles normales.
Maxillipedes:: Aspect caracteristique des Asellidae. Retinacle avec 6 crochets de
chaque cote (d) ou 4-5 (9). Epipodite normal avec une quinzaine de courtes soies
marginales lisses. Le maxillipede de la 9 ovigere porte un oostegite ('Wasserstrudelapparat') aussi developpe que celui des especes epigees voisines et muni d 'un
faisceau de 1410ngues tiges plumeuses a direction caudale.
PenHopodes: Cas des males: les pereiopodes sont longs. Leur taille croit progressivement du I au VII, sauf pour Ie IV qui est tres raccourci et differencie en crochet
rlUptial. Leurs longueurs respectives pour un d de 9 mm sont en millimetres: 2,97;
U2; 4,35; 2,75; 6,13; 7,04; 7,32 et leurs longueurs relatives en prenant Ie
?ereiopode II comme reference: 72, 100,106,67,149,171
et 178. Le raccour:issement et la specialisation du pereiopode IV sont nettement moins marques chez les d dont la taille est inferieure a 7 mm. C'est donc seulement a
partir de cette taille qu'ils acquereraient leur aspect adulte definitif. Pereiopode I a
propodite massif portant 3 phaneres ensiformes au bord sternal. Dactylopodite avec
une serie continue de 8 epines sternales assez courtes. Les dactylopodites des
pereiopodes II a VII portent generalement 4 epines sternales reparties en un groupe
proximal de 3 epines plus une distale isolee. Chez les plus grands d disponibles
(9-10 mm), les dactylopodites V, VI et VII possedent une epine supplementaire a la
serie proximale (4+1). Cas des femelles: Longueurs respectives des pereiopodes
d'une 9 adulte de 6,7 mm: 2,00; 2,72; 2,80; 3,58; 4,10 et 4,38 mm. Longueur
relative des memes: 74, 100, 103, 109, 132, 147, 161. Pereiopode I sans phaneres
ensiformes au propodite et dactylopodite a 6 epines sternales. Dactylopodites des
pereiopodes II a VII avec 2-3 epines sternales.
PLANCHE

G
H
I
J
K
L

-

2:

Plcopode
Plcopode
Extremite
Plcopode
Pleopode
Pleopode
microns.
M - Plcopode
microns.

I gauche, face sternale, d'un d de 9 mm; =400 microns.
II gauche, face sternale, du meme; e = 200 microns.
de l'endopodite du plcopode II droit, d'un d de 8,5 mm; e = 100 microns.
II gauche, face sternale, d'une 9 de 7,4 mm; e = 400 microns.
III gauche d'un d de 9 mm; e = I mm.
IV gauche, face sternale, du meme; a = linea area, t = linea transver~lis; e = 666
V gauche, face sternale, du meme; a = linea articularis, D = linea duplex; e = 666
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PlCopodes I 0: Protopodite subtrapezoi"dal, aussi long que large. Bord externe tres
convexe. Bord interne subrectiligne avec 1, rarement 2 crochets nltinaculaires, a
droite camme a gauche. Exopodite 2 fois plus long que large, portant 2-3 tiges Iisses
proximales internes, face sternale. Bords distal et interne garnis d'une serie continue
de 24-30 soies courtes, lisses et subegales. Dans la portion mediane de cette
armature se trouvent en general 1-2 longues tiges plumeuses, rappel d'un stade
ancestral. Enfin, 2 courtes soies Iisses sternales sont implantces sur la portion distale
de la rame.
Pleopodes II 0: Protopodite subquadrangulaire, a peine plus long que large. Son
bord interne, tres convexe, porte 6 tiges plumeuses. Exopodite biarticule, nettement plus long que l'endopodite. Article proximal court, a bord externe muni d'une
seule soie plumeuse, rarement deux. Article distal 2 fois plus long que large, a bords
subparalleles comme chez P. ibericus. 8-9 tiges plumeuses de 100 a 250 microns sur
la marge distale et 2 tiges analogues sur la portion distale de la marge externe. La
marge interne, normalement glabre chez la plupart des Proasellus, porte ici, en son
milieu, une unique tige plume use , comme chez P. coiffaiti de la grotte de Sare. Une
aire pilifere tergale existe, pres du bord distal interne de l'article. Endopodite
(organe copulateur) subcylindrique, aussi large, mais plus court que I'endopodite.
Son aspect general rappelle celui de P. mcridianus: portion proximale avec un fond
legerement excave, sans apophyse interne; portion distale typique du genre et
voisine de celie observee sur P. coiffaiti. Le goulot fendu, court et tres large est
nettement evase distalement. II montre un terme de passage entre Ie type P. ibericus
ou P. coiffaiti et Ie type P. solanasi qui se rapproche davantage du terme de cette
evolution (P. meridianus). Apophyse tergale massive, ,I sommet arrondi et inclince
vers l'exterieur. L'angle entre les axes du goulot et de l'apophyse parait voisin de
80°.
PlCopodes II 9: Assez allonges, de forme subtriangulaire typique du genre. Leur
bord externe porte une serie continue de 8 longues tiges plumeuses.
Pleopodes III des deux sexes: Exopodite indurc plus long que large, divise en 2
articles par une suture a peine oblique. Article proximal plus petit que Ie distal.
Marge ext erne et distale de la rame avec une rangee continue de tiges courtes. Celles
de la moitie proximale sont lisses, les autres sont cilices. Une rangee de soies
submarginales internes sur la face sternale. Endopodite petit, subovalaire et charnu.
Ph!opodes IV des deux sexes: Exopodite ovalaire presque I fois '12 plus long que
large, divise en 2 articles. L'aire respiratoire (area) est tres developpee par suite de la
migration de la linea area jusque contre la linea transversalis de la rame. Ces sutures,
tres rapprochees l'une de l'autre, restent encore bien individ ualisees sur la majeure
partie de leur longueur, sauf vers Ie bord interne ou elles se confondent. La linea
conjungens, souvent invisible, est seulement amorcee vers Ie bord externe quand elle
existe. Elle marque alors la limite d'une serie de 10 tiges courtes et lisses, inserees
sur la marge externe du premier article. Entre ces tiges, une bordure finement ciliee
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souligne la marge externe jusqu'a
la limite de la linea transversalis. Endopodite
charnu subcirculaire,
plus petit que l'exopodite.

Pleopodes V des deux sexes: Exopodite subcirculaire,
1 Y2 fois plus long que large.
La linea articularis et la linea duplex sont encore nettes et Ie divisent en 3 articles.
La premiere suture, rectiligne, delimite un article distal charnu de surface importanteo Par contre la linea duplex est tres convexe, surtout sur la face sternale, ce qui
reduit la hauteur de l'article intermediaire,
charnu, dans sa partie mediane. Le bord
externe
de l'article
proximal,
indure,
porte 3 tiges lisses. Endopodite
charnu
ovalaire, moins long et moins large que I'exopodite.

Uropodes: Bien developpes, ils sont a peine plus courts que Ie pleotelson chez Ie d.
Ceux de la 9, proportionnellement,
un peu moins longs. L'endopodite
est legerement
plus long que l'exopodite,
comme chez les autres especes du genre.

AFFINITES
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Comme les deux especes que no us avons decrites recemment
(P. solanasi, forme
anophtalme
d 'Espagne meridionale
et P. cOiffaiti, forme oculee de la grotte de
Sare), P. racovitzai s'inscrit naturellement
dans la Iignee evolutive du genre ProaselIus qui a abouti a l'epanouissement
de l'espece moderne a vaste repartition:
P.
meridianus. On peut distinguer 6 stades:
I) A la base de cette Iignee, il faut imaginer des formes dont l'organe copulateur
aurait une structure
assez semblable a ce que nous trouvons chez les 3 especes
endemiques suivantes:
Proasellus ibericlls (Braga, 1946), des eaux epigees du Portugal septentrional.
- P. infirmus (Birstein, 1936), forme oculee d'une source karstique de Transcaucasie occidentale.
P. monsferratlls (Braga, 1948), forme oculee d'une source de Kabylie. A ce
stade, l'angle entre l'apophyse
tergale et Ie goulot de l'organe copulateur
est
encore faible. Le diametre du goulot reste mediocre et decrolt distalement.
Sa
marge n'est pas encore reflechie en corolle.
2) Le stade evolutif suivant de la Iignee pourrait etre represente par les endemiques
suivants:
- P. istrianliS (Stammer, 1932), forme oculee des eaux souterraines de l'lstrie.
- P. remyi (Monod, 1932), forme littorale oculee du lac d'Ohrid.
.
- P. monodi (Strouhal,
1942), forme oculee d 'une source karstique d 'Epire. On
note a ce stade l'existence d 'un goulot court, mais de fort diametre.
3) Chez les especes suivantes:
- P. arnautovici (Remy, 1932), forme oculee littorale du lac d'Ohrid.
- P. coiffaiti Henry et Magniez 1972, forme oculee de la grotte de Sare.
- P. racovitzai n.sp., la marge distale du goulot a de plus en plus ten dance a s'etaler
perpendiculairement
a l'axe longitudinal
de l'organe.
Le diametre
du goulot
s'accroit donc distalement
et l'aspect en corolle s'ebauche.
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4) - P. soianilsi Henry et Magniez 1972, forme anophtalme de la province de
Malaga nous montre un stade encore plus evolue. L'evasement du goulot s'accentue et l'angle entre les axes de celui-ci et de l'apophyse tergale s'accroft
notablement.
5) - P. xavieri (Braga, 1956), forme oculee de l'etang de Fermentelos au Portugal,
fournit un stade tres evolue. La longueur et Ie diametre du goulot se sont encore
accrus. L'angle entre goulot et apophyse est devenu obtus. L'organe copulateur
est preque identique a celui de l'espece moderne P. meridianus qui semble
marquer Ie terme de ce processus, (6eme stade).
Ce schema a uniquement pour but de tracer les etapes probables de l'evolution qui a
modele Ie dispositif copulateur dans cette lignee d' Aselles. Pour P. racOJIitzai, il
n'implique pas que l'espece, sous sa forme actuelle, soit a l'origine de P. meridianus .
En effet, P. racovitzai montre par ailleurs des caracteres morphologiques de type
cavernicole, comme l'extension des aires charnues sur les pleopodes IV et V. Ce
n'est donc qu'un rameau lateral de l'arbre genealogique de P. meridianus. 11jalonne
une etape intermediaire de l'evolution du pleopode II. Cette etape a du etre
representee, a une epoque reculee, par des especes epigees a vaste repartition.
La connaissance des Asellides et en particulier du genre perimeditterraneen
Proasellus n'a pu progresser que grace a l'etude des especes reliques pigmentees-oculees ou des especes anophtalmes voisines. Les exemples recents de P. soianasi, P.
coiffaiti et P. racovitzai montrent que l'inventaire faunistique est loin d'etre dos,
meme dans des regions karstiques considerees comme bien explorees, car ces
especes sont endemiques, souvent cantonnees dans un reseau hydrographique restreint. Pour Ie Goueil-di-Her, it semble que P. racovitzai ne soit insta1le que dans les
eaux libres de la zone de circulation permanente ou les individus sont par ailleurs
extremement dissemines (Lescher-Moutoue et Gourbault, 1970), alors que Stenaseiius virei hussoni, qui cohabite avec l'Ase1le, vit egalement dans les milieux interstitiels associes a cette zone, mais s'etend egalement vers Ie haut, dans la zone
d'infi1tration et de ruissellement sou terrains du massif (Magniez, 1971). Les recllerches entreprises sur les reseaux karstiques immediatement voisins (Rouch, 1970),
n'ont pas permis la mise en evidence de l' Aselle dans leurs eaux et nous ignorons les
raisons qui s'opposent actue1lement a l'extension de P. racovitzai dans Ie reseau de
surface.

PLANCHE 3:
Schema illustrant I'evolution probable de I'extremite de l'endopodite des pleopodes II 0 dans la
lignee du genre Proasellus menant
I'espcce moderne
vaste diffusion Proasellus meridianus
(Rae.). La structure de cet organe copulateur chez certaines especes anciennes, aujourd'hui
endemiques, (Peninsule iberique, Kabylie, lac d'Ohrid), correspond it plusieurs etapes de cette
evolution. La lignee de P. meridianus inclut de plus de nombreuses especes anophthalmes de la
province ibero-aq uitaine, dont la differenciation a du etre tres precoce. Pour la clarte du
schema, leur endopodite n'a pas ete figure.
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DONNEES BIOLOGIQUES SOMMAIRES SUR LA NOUVELLE ESPECE
Elles sont encore fragmentaires, car elles correspondent a des observations poursuivies durant quelques mois sur un tres petit nombre d'individus. II nous paraft
cependant interessant d 'en faire mention, car elles permettent de mieux caracteriser
l'espece.
L'elevage en laboratoire de cette espece oculee souterraine est parfaitement
realisable. Les individus ont ete maintenus a l'obscurite dans des chambres climati0
sees a 100C, soit environ 2 au dessus de la temperature de leur biotope nature!. IIs
sont nourris de feuilles d'Orme macerees ou de fragments de bois en decomposition,
comme les especes anophtalmes etudiees en meme temps. P. racoJ'itzai, comme les
autres Aselles, est strictement vegetarien. Dans les conditions d 'elevage, la duree de
l'intermue de l' Aselle adulte est du meme ordre que celle des autres Asellides
hypoges: environ 2 mois 11 pour nos exemplaires. Ce ralentissement de son rythme
de mue permet d'estimer que la longevite de l'espece est de plusieurs annees. A titre
de comparaison, rappelons que les Aselles epiges, P. meridianus, par exemple, vivent
generalement un an et que leur intermue dure une quinzaine de jours.
Quelques precisions sur la reproduction peuvent etre apportees. Nous avons
observe la formation de couples durables entre 0 et 9, ce qui semble indiquer que la
fecondation est precedee d'une chevauchee nuptiale de duree indeterminee. Un tel
comportement sexuel a ete decrit chez les especes de surface (A. aquaticus, P.
meridianus), mais non chez les Proasellus anophtalmes hypoges. Chez ces derniers,
l'accouplement serait tres bref et ne serait pas precede de la formation de couples
durables. Chez les Asellides cavernicoles, la meme regression du comportement
sexuel que chez les Amphipodes semble s'etre operee. En ce qui concerne P.
racovitzai, l'etude morphologique du 0 laissait prevoir la subsistance d 'une cheva uchee nuptiale: les pereiopodes IV des grands 0, transformes en crochets nuptiaux
parfaits montrent que cette specialisation anatomique est toujours fonctionelle.
Parmi les 9 mises en elevage debut janvier 1971, nous avons obtenu une ponte,
courant fevrier de la meme annee. Le nombre d'oeufs contenus dans Ie marsupium
de cette 9 de 6 mm etait de 12. Par contre, une autre 9 recoltee ovigere (6 mm
egalement), portrait 33 embryons. Pour la 9 en elevage, la duree d'incubation est
comprise entre 7 et 11 semaines, la date exacte de la ponte n'etant pas connue.
Cette duree est tres voisine de celles des Proasellus hypoges (Proasellus cavaticus,
par exemple), relevees par l'un de nous (l-P.H.). Elle est au contraire nettement plus
longue que les durees d'incubation des especes epigees (15 jours environ, a temperature normale).
PLANCHEJI
I) Chromosomes
somatiques
(plaque
metaphasique)
de Proasellus meridianus.
Preparation
realisee
partir d'un oeuf en COUTS de segmentation.
e = 6,5 J.1
2) Chromosomes
somatiques (plaque metaphasique)
de Proasellus racovitzai. Preparation
realisee partir d 'un oeuf en cours de segmen ta tion. e = 10 J.1
3) Plcopode II gauche, face sternale, d 'un mille de Proasellus racovitzai. e = 150 J.1.
4) Endopodite
(organe copulateur)
de l'apprendice
precedent.
L'evasement
distal du goulot,
caracteristique
de cette lignee de Proasellus, est bien visible. e = 53 J.1.
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Comme chez tous les Asellides, les jeunes quittent la poche incubatrice ,I l'etat
larvaire, puis subissent plusieurs mues dans les semaines suivantes pour acquerir leur
morphologie d'adulte. Les caracteres de ces differents stades seront precises prochainement dans Ie cadre d'une etude detaillee du developpement postembryonnaire de P. cavatieus (1-P.H.). 1ci, Ie rythme des mues et la croissance des jeunes
rappellent ceux des especes anophthalmes. 6 embryons de la « etudiee ont ete
extraits du marsupium pour l'etude du lot chromosomique de l'espece, les 6 aut res
sont nes presque simultanement. 6 jours apres la liberation, la « a rejete son exuvie
posterieure. L'exuvie anterieure a suivi 48 heures apres. Ces durees pour la mue
postgenitale sont les memes que pour d'autres Proasellus souterrains, comme P.
cavaticus. Au cours de cette mue, la perd sa poche incubatrice et il ne subsiste que
des oostegites non fonctionnels, de taille reduite, dont I'aspect rappelle ceux des «
de P. meridianus au repos sexuel. Le maintien en elevage de cette « a permis d'avoir
une idee du rythme des reproductions. Cet Aselle a subi une nouvelle mue
parturielle en septembre 1971 et a pondu quelques oeufs. On pourra donc envisager
l'existence de deux pontes par an dans l'espece. Ces resultats demandent a etre
confirmes par des elevages plus durables sur un materiel plus abondant, mais ils
laissent neanmoins prevoir un cycle biologique de type cavernicole pour P. racovitzai.

«

Equipement chromosomique de la nouvelle espece: Les donnees caryologiques sur
les Asellides restent fragmentaires. Elles concernent principalement les trois especes
epigees communes: Asellus aquaticus, Proasellus meridial1us et P. coxalis, dont de
nombreux auteurs ont determine les lots chromosomiques (2n = 16 pour Ie premier,
2n = 10 pour Ie second et 2n = 12 pour Ie troisieme). On a eu tendance a penser que
ces faib1es nombres etaient va1ab1espour I'ensemble des Asellides.
Une seule forme souterraine avait ete etudiee jusqu'a present (P. cavaticus) dont
I'un de nous (Henry, 1967) a donne sans ambigui'te Ie nombre chromosomique
(2n = 24). Dans les conditions actuelles, il est bien difficile de se faire une idee
exacte de 1'evolution des garnitures chromosomiques des Asellidae. 11faudrait pour
eela connaitre Ie nombre de chromosomes des especes oculees endemiques citees
plus haut, ainsi que celui des formes anophtalmes. Pour apporter une donnee
supplementaire dans ce domaine, nous avons etudie l'equipement chromosomique
de P. racovitzai, forme dont nous avons par ailleurs souligne l'interet phylogenetique.
Le nombre de chromosomes somatiques a ete etabli par l'examen des premieres
divisions de segmentations de l'oeuf selon les techniques habituelles d'etudes des
chromosomes. Le denombrement a ete assez facile, comme en temoigne la photographie nO 2, Planche 11 representant une plaque metaphasique ou sont bien
individualises 22 elements. L'equipement chromosomique de P. racovitzai s'etablit
donc a 2n = 22.
Un chiffre voisin (2n = 24) s'observe chez P. cavaticus, alms que les especes
modernes de Proasellus epiges presentent des nombres beaucoup plus faibles (cf.
Planche 11/1). On peut donc penser que les formes primitives du genre Proasellus
possedaient un nombre chromosomique relativement eleve (2n = 24 chez P. cavati-
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cus, par exemple).

Ce nombre
s'est considerablement
reduit chez les especes
actuelles a vaste repartition.
Malheureusement,
les renseignements
que nous possedons sont encore trop succincts pour tenter d'etablir l'evolution
d'une formule a
l'autre, en particulier pour faire deriver la formule de P. meridianus (10) de celie de
P. racovitzai, dont l'etude morphologique
nous a pourtant montre sans arnbigui"te
l'etroite parente.

RAPPEL

DE LA LlSTE DES ESPECES

D' ASELLlDES

DE FRANCE

La faune d'Asellidae de France est constituee
principalement
par des especes (16),
soit epigees, soit hypogees, du genre Proasellus Dudich. On y rencontre de plus la
forme oculee tres commune
dans la moitie Nord du pays: Asellus (Asellus)
aquatiCltS (L) sensu Racovitza, 1919, qui est tres isolee dans la faune d'Europe
occidentale,
puisque
la presque
totalite
des representants
du genre Asellus
n.def. se trouvent
dans l'Extreme-Orient
boreal et au Japon; ainsi que l'espece
anophtalme
endemique
Conaselllls (? ) heilyi (Legrand, 1956), d'une riviere souterraine du Poitou, qui presente des affinites avec les genres nord-americains
ou Ie
genre lusitanien Bragaselllls.

Liste des Proasellus ocules de France
1) Proasellus coxa lis (Dollfus, 1892),

subsp. banyulensis Racovitza,
1919: eaux
epigees des fleuves cotiers mediterraneens,
des Pyrenees-orientales
aux Alpesmaritimes; souvent dans les eaux souterraines de la meme region.
2) Proasellus meridianus (Racovitza,
1919): forme autochtone
des eaux epigees de
l'Ouest de la France. Des peuplements
dissocies dans les bassins de la Loire
(Vienne, Creuse, rivieres du Morvan), de la Seine (Douix de Chatillon), de la Saone
et du Rhin. Nombreuses
populations
dans les eaux souterraines
(gouffre de
Padirac, grotte de St-Gery, puits en Bretagne, etc ...). Semble absente dans l'aire
de P. coxalis.
3) Proaselllls coiffaiti Henry et Magniez, 1972: forme endemique des grottes de
Sare (Pyrenees-Atlantiques).
4) Proaselllls racovitzai n.sp: forme endemique du systeme karstique du Goueil-diHer (Haute-Garonne).

Liste Des Proasellus Allophtalme de France
Groupe ()zvaticus
5) Proasellus cavaticus (Leydig,

1871), sensu Henry 1971: eaux souterraines
de la France, avec des stations karstiques plus meridionales.
6) Proasellus valdensis (Chappuis, 1948): eaux souterraines du Jura meridional
des Prealpes calcaires.
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PLANCHE 4:
Carte schematique
de la France, avec les principaux reseaux hydrographiques.
Lesdiffercntcs
cs.
peces du genre Proasellus sont notees avec Ie meme numero que dans la Iiste incluse dans la texte:
1 = P. coxalis, subsp. banyulensis ou coxa lis; 2 = P. meridianus. Dans Ie cas de ces cspcces epigecs
vaste diffusion,
la localisation
des chiffres correspond
en general :l un peuplement
regional
generalise et non :l une simple station. 3 = P. coiffaiti; 4 = P. racovitzai n.sp.; 5 = P. cavaticus;
6 = 1'. vaiden sis; 7 = P. walteri; 8 = P. strouhali subsp. puteanus; 9 = 1'. synaselloides; 10 = P.

a

spelaeus; 11 =P. spelaeus aquae-calidae; 12 =P. albigensis; 13 =P. vandeli; 14 =P. berolli;
15,= P. boui; 16 = P. burgundus. Les stations des especes souterraines sont indiquees par des
figures:

carre noir = biotope

karstique,

triangle

nair = biotope

phreatique.
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7) Proasellus walteri (Chappuis, 1948): petite forme interstitielle des nappes
alluviales des bassins de la Saone et du Rhone.
8) Proasellus strouhali (Karaman, 1955), subsp. puteanus Henry 1966: nappes
phnlatiques de Bourgogne et regions avoisinantes.
9) Proasellus synaselloides (Henry, 1963): eaux souterraines du Var et de I'Ardeche.
Groupe d affinites iberiques (lignee de P. meridianus)
10) Proasellus spelaeus (Racovitza, 1922): eaux souterraines du massif des Arbailles
(Pyrenees-A tlantiques).
II) Proasellus spelaeus aquae-caUdae (Racovitza, 1922): eaux souterraines des
vallees du Gave d'Ossau et du Gave d'Aspe (Pyrenees-Atlantiques).
12) Proasellus albigensis (Magniez, 1965): forme allongee mont rant une nette
adaptation ~ la vie interstitielle. Nappes alluviales du Tarn.
13) Proasellus vandeli Magniez et Henry, 1969: eaux souterraines du bassin du
Gave de Mauleon (Pyrenees-Atlantiques).
Formes d affinites balkaniques:
14) Proasellus beroni Henry et Magniez, 1968: eaux souterraines de Corse centrale.
15) Proasellus boui Henry et Magniez, 1969: nappes phreatiques du Gardon d'Ales
(Gard).
16) Proasellus burgundus Henry et Magniez, 1970: riviere souterraine de Beze
(Cote-d'Or).
(Manuscrit termine Ie 9 octobre 1971).

RESUME
Description d'une espece nouvelle du genre Proasellus Dudich. Proasellus racovitzai
n.sp. est tres largement depigmente, possede des yeux reduits et mene une vie
troglobie dans Ie systeme hydrographique souterrain du Goueil-di-Her (Haute-Garonne, France). L'espece est un representant endemique ancien de la lignee evolutive menant a la forme epigee moderne P. meridianus (Racovitza). Nombre chromosomique de la nouvelle espece: 2n = 22.
SUMMARY
Description of a new species of the genus Proaselllls Dudich. Proasellus racovitzai
n.sp. is widely depigmented. The eyes are reduced. It lives in the underground
stream of the Goueil-di-Her cave system (Haute-Garonne, France). The species is an
old, endemic form of the phyletic line of the modern epigean species P. meridian us
(Racovitza). Chromosome number of the new species: 2n = 22.
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